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diff rent from　 ose　for　the　other　observations．　Thus，
thes 　maxima　or　minima　may　appear　only　at　this
phase．　Figure　3　shows　the　observation　on　2000
February　18／19．　As　is　shown　in　the　middle　panel　of
this　figure， t e　p　values　decrease　with　wavelength．
According　to　a visual　light　curve　by　AAVSO，　the
observation on　2000　February　18／19　corresPonds　to
the　phase　from　the　secondary　light　maximurri　to　the
おうし座RV星のHBS（偏光分光測光装置）による偏光観測とその一般的な特徴 83
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Fig．3　Wavelength　dependence　of　the　observed　p　and　O
values　of　SS　Gem　on　2000　February　18／19．
Fig．4　Wavelength dependence　of　the　observed　p　and　O
values　of　AC　Her　on　2002　May　24／25．
primary　light　minimum．　However，　the　observation　on
2000　February　21／22　which　was　made　at　nearly　the
same　phase　as　that　on　2000　February　18／19　do　not
show　such　a　wavelength　dependence　and　the　p　values
show　slightly　the凸type　dependence．　Thus，　the
variation　in　the　wavelength　dependence　is　not　due　to
the　variation　in　phase．　We　need　to　do　further
observations　in　order　to　confirm　the　above　wavelength
dependence．
b）　AC　Her
　AC　｝ler　belongs　to　the　RVa　group　and　to　the　group
B．　AC　Her　was　observed　11　times　with　MCP．
According　to　these　observations，　the　obs’?ｒｖｅ?
polarization　of　AC　Her　shows　the　time　variation　with
the　formal　period　of　75．5days　and　there　is　a　tendency
for　the　observed　p　values　to　show　the凹type
dependence，　which　dependence　becomes　prominent
near　light　minimum　（Yoshioka　（1997）i‘））．　Other
observers　also　observed　the　time　variation．　Especially，
Henson　et　al．　（1985）’5）　and　Nook　et　al．　（1990）’6）　detected
the　time　variation　with　the　formal　period．　Yoshioka
（2001）5）　detected　also　the　variation　of　the　observed
polarization　with　about　the　orbital　period　ef　1194days
which　was　found　by　Winckel　et　al．　（1998）i7）　．
　　Five　observations　were　made　for　AC　Her　on　2001
April　22／23，　2001　May　10／11，　2001　May　12／13，　2002
May　23／24，　and　2002　May　24／25．
　　The　observation　on　2002　May　24／25　is　shown　in
figure　4，　which　is　typical　of　our　observations　with
HBS．　As　is show 　in　this　figure，　the　observed　values
are　wi in　the　range　of　those　values　observed　with
MCP．　As is　shown　in　figure　4，　the　p　values　decrease
with　wavelength，，　especially　in　the　wavelength　region
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むwhich　is short 　than　about　6000A．　The　Q　and　U
values　also　decrease　slightly　with　wavelength．　These
wavelength　dependences　are　typical　of　our
observations　with　HBS．　According　to　the　visual　light
curve　by　AAVSO，　the　observation　on　2002　May　24／25
corresponds　to　the　phase　near　the　primary　light
aximum．　On　the　other　hand，　the　observation　on　2001
April　22／23　which　shows　the　above　wavelength
dependences　corresponds　to　the　phase　shortly　before
he　primary　light　minirnurn．　Thus，　our　HBS
b erva ions　indicate　that　the　above　waveleRgth
dependence　exists　irrespective　of　the　phase　of　light
curve．　Our　MCP　observations　are　not　inconsistent
w h　the　above　indication，　because　for　the
observations　with　MCP　which　show　the凸type
dependence the　observational　errors　of　P　values　in　the
longer　wavelength　are　rather　large．
　　As　is　shown in　figure　4，　the　e　values　do　not　show　a
noticeable　wavelength　dependence，　which　is　observed
on　the　other　observations　with　HBS．　On　the　other
h nd　the　0　values　observed　with　MCP　often　iRcrease　　　　，
with　the　decrease　of　wavelength　in　the　wavelength
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Fig．5　Wavelength　dependence．　of　the　observed　p　and　e
values　of　U　Mon　on　1999　January　4／5．
Fig．6　Wavelength　dependence　of　the　observed　p　and　S
values　of　U　Mon　on　1999　February　1／2．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むrange　which　is　shorter　than　about　5500A．　The　reason
of　the　above　difference　between　the　observations　with
HBS　and　those　with　MCP　is　not　yet　understood．
c）　U　Mon
　　U　Mon　belongs　to　the　RVb　group　and　to　the　group
Ai．　U　Mon　was　observed　20　times　with　MCP．
According　to　these　observations，　the　observed　p
values　sometimes　show　slightly　the凸type
dependence，　while　the　observed　0　values　do　not　show　a
noticeable　wavelength　dependence．　The　observed
polarization　shows　the　time　variation　with　the　formal
period．　Moreover，　the　observed　polarization　also
shows　the　long－term　variation　with　the　period　which
is　close　to　the　long－term　brightness　period　of　2475days
（Percy　et　al．　（1991）i8’）．
　　Thirteen　observations　were　made　for　U　Mon　on
1998　March　！0／11，　1999　January　4／5，　1999　January
7／8，　1999　February　1／2，　1999　February　6／7，　1999
Marchl／2，and1999　March　3／4，　1999　November　29／30，
2000　January　21／22，　2001　February　21／22，　2001　Apri1
19／20，　200！　April　22／23，　and　2001　May　IO／11．
　　The　observation　on　1999　January　4／5　is　shown　in
figure　5，　which　is　typical　of　our　observations　with
HBS．　As　is　shown　in　this　figure，　the　observed　values
are　within　the　range　of　those　values　observed　with
MCP．　As　is　shown　in　this　figure，　the　p　values　increase
with　wavelength　and　the　Q　values　slightly　increase
with　wavelength．　This　wavelength　dependence　often　is
s en　in　our　MCP observations，　especially　at　darkening
phase．　According　to　the　visual　light　curve　by　AAVSO，
the　observation　on　l999　January　4／5　corresponds　to
the　phase　near　the　secondary　light　maximum．　The
observa ion　ort　1999　F’ebruary　1／2　is　shown　in奮igure　6
and 7．　As is　shown　in　figure　6，　the　p　values　show
several humps　an 　dips，　and　the　hurnps　exist　at　the
wavelength　of　the　dips　of　the　flux．　As　is　shown　in
flgure　7，　these　humps　and　dips　are　also　seen　for　the　Q
a dσvalues．　This　wavelength　dependence　is　also　seen
on　some　other observations．　This　dependence　does　not
correlate　w th　the　phase．　For　example，　accordin．g　to
the　visual　light　 urve　by　AAVSO，　the　observation　on
1999　Febmary　1／2　corresponds　to　the　phase　near　the
primary　light　minirnum，　while　the　observations　with
this　wavelength　dependence　correspond　to　the　phase
near　the　primary　light　maximum　and　to　that　slightly
before　the　secondary　light　minimum．　U　Mon　also
shows　another　wavelength　dependence．　The
observation　on　1999　November　29／30　is　shown　in
figure　8．　As　is　shon　i且figure　8，　the　p　values　in　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むwavelength　range　shorter　than　about　6500A　are　lower
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むthan　those　longer　than　about　7500A　by　about　O．8％，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むand　the　p　val 　increase　from　about　6500A　to　about
　　　　む7500A．　Th 　phase　on　1999　November　29／30
corresponds　to　that　between　the　secondary　light
min murn　and　the　secoRdary　light　maxirnum．　The
おうし座RV星のHBS（偏光分光測光装置）による偏光観測とその一般的な特徴 85
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Fig．7　Wavelength　dependence　of　the　observed　Q　and　U
values　of　U　Mon　on　1999　February　1／2．
Fig．8　Wavelength dependence　of　the　observed　p　and　O
values　of　U　Mon　on　1999　November　29／30．
similar　wavelength　dependence　also　is　seen　for　the
observation　on　2000　January　21／22，　while　the　phase　of
this　observation　corresponds　to　that　between　the
secondary　light　maximum　and　the　primary　light
minimum．　Thus，　this　wavelength　dependence　either
does　not　correlate　with　the　phase　of　the　formal　period．
This　wavelength　dependence　was　observed　during
brightening　period　of　the　long－term　light　variation．
Thus，　this　dependence　may　cerrelate　with　the　phase　of
the　long－term　light　variation．
d）　R　Sct
　　R　Sct　belongs　to　the　RVa　group　and　to　the　group　Aユ．
R　Sct　was　observed　3　times　with　MCP．　According　to
these　observations，　the　observed　p　and　0　values　show
neither　a　noticeable　time　variation　nor　a　noticeable
wavelength　dependence．
　　R　Sct　was　observed　only　one　time　on　2001　May
13／14．　This　observation　is　shown　in　figure　9．　As　is
shown　in　figure　9，　the　p　values　decrease　with
waveleRgth　by　about　O．50／o，　while　the　0　values　do　not
show　a　noticeable　wavelength　depeRdeRce．　The　Q
values　decrease　with　wavelength　by　about　O．250／o，
while　the　U　values　do　not　show　a　Reticeable
wavelength　dependence．　These　values　are　within　the
range　of　those　values　with　MCP，　but　the　wavelength
dependence　for　HBS　is　different　frem　that　for　MCP．
The　p　and　Q　values　observed　with　MCP　rather
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Fig．9　Wavelength　dependence　of　the　observed　p　and　O
values　of　R　Sct　on　2001　May　13／14．
increase　slightly　with　wavelength　than　decrease　with
wavelength．　According　to　the　visual　light　curve　by
AAVSO，　the　observation　on　2001　May　13／14
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Fig．10　Wavelength　dependence　of　the　observed　p　and
O　values　of　RV　Tau　on　1999　February　7／8．
Fig．1　1　Wa length　dePendence　of　the　observed　p　and
O　values　of　RV　Tau　on　2000　January　25／26．
corresponds　to　the　phase　slightly　before　the　primary
Iight　rnaximum．　The　phases　for　the　three　observation
with　MCP　are　different　from　that　with　HBS　and　they
are　darkening　phases．　Thus，　this　difference　in
wavelength　dependence　may　correlate　with　the
phases．
　　According　to　Landstreet　and　Angel（1977）19），　who
observed　R　Sct　spectropolarilnetrically　with
　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　　　　　くレresolution　between　20A　and　40A　at　the　phase　of　O．46，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むthe　jρvahユes　ha．ve　a　slight　peak　near　6000A　and　for　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むwavelength　lower　than　about　5500A　theθvalues
decrease　with　wavelength　from　about　80。　to　lower
than　400．These　wavelength　dependences，　especially
that　for　the　θvalues，　is　not　seen　for　our　HBS　and
MCP　observations．
e）　RV　Tau
　　RV　Tau　belongs　to　the　RVb　group　and　to　the　group
Ai．　RV　Tau　was　observed　19　times　with　MCP．
According　to　these　observations，　the　observed
polarization　shows　the　conspicuous　long－term
variation　with　the　period　which　is　close　to　the　long－
term　brightn6ss　period　of　1224days，　though　the　time
variation　with　the　formal　period　is　not　conspicuous
（Yoshioka　（1998）20’）．　The　data　points　in　the　QU　plane
tum　clockwise　round　a　trajectory　which　is　nearly
described　as　circle　of　radius　of　about　2．50／o．　The
wavelength　dependence　of　p　values　varies　according
to　the　position　 n　the　QU　plane．　The　p　values　decrease
wi 　wavelength，　when　the　Q　values　are　positive　and
the　U　values　are　negative．　This　term　corresponds　to
the phase　in　the　long｛erm　brightness　variation　during
da k ning　or　slightly　before　minimum．　The　p　values　do
not　show　such　a　wavelength　dependence　during　the
other　term．　Six　observations　were　made　for　RV　Tau　on
199g　January　5／6，1999　Februay　7／8，1999　November
28／29，1999November　30／December　l，2000　January
23／24， 2000　January　25／26．　The　observed　values
are　within　the　rang 　of　those　values　with　MCP．
　　The　observation　on　l999　February　7／8　is　shown　in
figure　10． A 　is　shown　in　this　figure，　the　p　values　show
the凸type　dependence，　while　the　0　values　do　not
show　a　noticeable　wavelength　dependence．　According
to　the　visua1　light　curve　by　MVSO，　the　observation　on
this　day　corresponds　to　the　phase　slightly　before　the
secondary　light　maxirnum．　The　observations　from
1999January　5／6　to　l　999　February　7／8　show　a　similar
wavelength　dependence，　where　various　phases　are
included．　On　the　’　other　hand，　the　observations　from
2000January　23／24　to　2000　January　25／26　show　the
wavelength　d pend nce　different　from　the　above　one，
as　is　shown　in　figure　11．This　figure　shows　that　the　p
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むvalues　with　wavelength　shorter　than　about　5500A
decrease with　wavelength　and　those　with　wavelength
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むlonger　than about　5500A　show　slightly　the凸type
dependence．　This　figure　also　shows　that　the　e　values
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Fig．12　WaveleRgth　dependence　of　the　observed　p　and
O　values　of　RV　Tau　on　1999　November　28／29．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むwith　wavelength　shorter　than　about　5500A　decrease
with　wavelength　from　about　1000　to　about　40。，which
dependence　resembles　that　for　R　Sct　observed　by
Landstreet　and　Ange1（1977）19）．　The　observation　of
figure　10　corresponds　to　the　phase　near　the　secondary
light　maximum．　This　phase　is　similar　to　that　for　figure
11．Thus，　the　difference　in　wavelength　dependence　do
not　correlate　with　the　phase　of　the　formal　period．　This
difference　seems　to　correlate　with　the　phase　of　the
long－term　brightness　variation．　The　long－term　phase
from　l99g　January　5／6　to　1999　February　7／8　is　a
darkening　one，　while　that　from　2000　Jan．uary　23／24　to
2000January　25／26　is　a　brightening　one．　On　the　other
hand，　the　｝ong－term　phase　frorn　1999　November　28／29
to　l999　November　30／December　l　is　a　minimum　orle
and　the　wavelength　dependen．ce　for　this　phase　seems
to　indicate　the　transition　from　that　for　darkening
phase　to　that　for　brightening　phase，　as　is　shown　in
flgure　12．　However，　the　correlatioa　between　the
wavelength　dependence　an．d　the｝ong－term　phase
observed　with　HBS　is　quite　differen．t　from　that
observed　with　MCP，　which　is　above　described．
Al．　Summary
　　We　made　the　spectropolarirnetric　observations　with
HBS　for　the　bright　RV　Tauri　stars，　SS　Gem，　AC　Her，　U
Mon，　R　Sct，　and　RV　Tau，　and　obtained　the　following
resuユts．
　　1）The　observed　values　are　within　the　ran．ge　of　those
　　　values　observed　with　MCP．
　　2）The　observed　p　values　for　SS　Gem　show　the
　　　variation　in　the　wavelength　dependence，　which
　　　indicates　that　SS　Gem　has　CDE．　The　p　values
　　　show　two　types　of　wavelength　depe鍛dence，　which
　　　do　not　correlate　with　the　phase　of　light　curve．　SS
　　　Gern　at　the　phase　from　a　secondary　light
　　　minirnum　to　a　secondary　light　maximum　shows
　　　several　humps　and　dips　iR　the　distribution　ofσ
　　　value　over　wavelength．　The　observed　p　values　for
　　　AC　Her　decrease　with　wavelength，　especially　in
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　region　shorter　than　about　6000A，　which
　　　dependence　exsits　irrespective　of　the　phase　of
　　　light　curve．　This　waveiength　dependence　is　not
　　　incoRsistent　with　the凹type　dependence　which　is
　　　often　observed　with　MCP．
　　3）The　observed　p　values　for　U　Mon　show　three
　　　types　of　wavelength　dependence，　which　do　not
　　　correlate　with　the　phase　of　formal　period．　For　one
　　　type，　the　p　values，　together　with　the　Q　and　U
　　　values，　show　several　humps　and　dips　and　th．e
　　　humps　exist　at　the　wavelength　of　dips　in　the　flux
　　　distribution．　Fer　another　type，　the　X）values　in　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　wavelength　 ange　shorter　than　about　6500A　are
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　lower　than　those　longer　than　about　7500A，　which
　dependence　may　correlate　with　the　phase　of　the
　 long－term　light　variatioR．
4）The　observed　p　values　for　R　Sct　decrease　with
　 wavelength，　which　dependence　had　not　been
　　obs rved　with　our　MCP　observations　and　may
　　correlate　with　the　phase　of　forma1　period．
5）The　ob rved　p　values　for　RV　Tau　show　three
　 types　of　waveleRgth　depen．dence，　which　seem　to
　　correlate　with　the　phase　of　long－term　wavelength
　　dependence， hough　the　correlation　observed　with
　　HBS　is　quite　differen．t　from　that　observed　with
　　MCP．
6）Except　for　RV　Tau，　the　observedθvalues　do　not
　show　a　noticeable　wavelength　dependence．　For
　　RV Tau at　the　brightening　phase　of　long－term
　 light variation，　theθvalues　with　wavelength
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　shor er　than　about　5500A　decrease　with
　　wavelength，　which　depe鍛dence　resembles　that　for
　　R　Sct　observed　by　Landstreet　and　Ange1（1977）19）．
　　Further　observations　are　necessary　to　elucidate　the
above　wavelength　dependence．　We　are　now　obtaining
the　intrinsic　polarization　from　the　observed
polariz on for　the　above　stars　by　removing
int rstellar　polarizations．
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